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「ふりかえり」と学習 
－大学教育におけるふりかえり支援のために－ 
Reflection and Learning: Fostering Reflective Learning in Japanese Higher Education 
 




“Reflection” has become a buzz word in formal education. The OECD identifies “reflectiveness” at 
the heart of its “Key Competencies” that students are expected to acquire.  In higher education, 
reflective skills have been mentioned in the context of generic skills/competencies development in 
countries such as England, Australia, and the US, coupled with the rise of discourse on learning 
outcomes (AAC&U, 1997; Bennett, Dunn, & Carre, 1999; Rogers, 2001). Scholars such as 
Brockbank & McGill (1998) as well as Moon (2004) have examined and advocated reflective 
learning in higher education. In Japan, although the word “reflection” itself has not yet been ex-
plicitly used, the idea has been embedded implicitly in the articulation of skill/competency sets 
such as METI’s “shakai-jin-kisoryoku” and MEXT’s “gakushi-ryoku”.   
Despite such attention to reflection as a key to learning, little has been examined with regard to 
reflection/reflective learning in the context of faculty development in Japanese higher education. 
This paper aims at elucidating the need for faculty to develop skills to assist students in reflective 
learning, by offering a brief overview of Dewey, Kolb, and Moon’s insights on reflection, and 
showing how reflective learning might play an important role in Japanese higher education today. 
The paper then suggests ways to incorporate reflective learning in higher education classroom and 









（competencies）のひとつとしてふりかえりへの言及がなされてきた（AAC &U, 1997; Bennett, 




















を英語で表わすと、reflection、reflective learning、reflective practice や、キー・コンピテンシーの中
核をなす reflectiveness など、様々な表現が存在する。ここではまず、reflection、reflective learning、
reflective practice について、学習に対して構成主義（constructivism）的アプローチをとる、Dewey、












































図１ Kolb の経験学習モデル 












・ ふりかえりは、「知的な余地」を拡大させる。学習ペースに余裕を持たせる（slows the pace） 


















































































⑴ 米国：Essential Learning Outcomes  
米国では、全米カレッジ・大学協会（Association of American Colleges & Universities）による、21
世紀の大学卒業生が獲得すべき「本質的なラーニング・アウトカムズ（The Essential Learning 
Outcomes、ELOs）」（6）と、その達成度合を表わす「バリュー・ルーブリック（VALUE（7） Rubric）」が
2007年に発表され、その中にふりかえりについての言及がある。これらは「グローバルな新世紀に
おける大学での学習（College Learning for the New Global Century: A Report from the National leadership 
council for Liberal Education & America’s Promise）」（8）で公表された。同報告書では、大学は、学生た











































































































注）下線は全て筆者による    
 
⑶ イギリス：Personal Development Planning 
一方、イギリスの高等教育においては、1997年のデアリング報告（「学習社会における高等教育の
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・ふりかえりの方法やタイミング（課題）：○○ができるようになることに寄与する方法とタイミング 







































表７ 「学習者自身の」を強調した設問の例  
・ 今日学んだことで最も印象に残ったことは何ですか？それはなぜですか？その学びをあなた自身は今後
どのように活用したいですか？ 



































































































































うな FD のあり方について、今後検討をしていきたい。 
 
◇注 
(１)  日本語では，内省的学習，省察的学習，反省的学習などと呼ばれる．ふりかえりを通した学び． 






(３)  Moon（2004）より作成。 
(４)  Transformative learningについては様々な研究が存在するが，代表的なのは，Mezirowによるもの． 
(５)  批判的省察（critical reflection）によって，自身が自らの内に，社会的なゆがみを反映している意識の存在が
あることに気づき，それを認識することで新しい認識へと変容させていくことができる． 
(６)  以下の４つのカテゴリーから成る：「人類の文化と自然物理に関する知識」「知的・実践的なスキル」「個人として
のそして社会の一員としての責任」「統合的な学び」．英語ではそれぞれ，knowledge of human cultures and the physical 
and natural world, intellectual and practical skills, personal and social responsibility, integrative learning． 
(７)  Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education 
(８)  AAC & Uのウェブサイト内，http://www.aacu.org/leap/documents/GlobalCentury_final.pdf からダウンロード可
能（2010年1月25日） 
(９)  全て AAC & U のウェブサイトで閲覧できる：http://www.aacu.org/value/rubrics/．「人類の文化と自然物理に関
する知識」に関してのルーブリックのみ，現在のところ開発されていない． 
(10)  AAC & Uのウェブサイト（http://www.aacu.org/value/rubrics/）にあるルーブリックから作成． 
(11)  原文は foundations and skills for lifelong learning．Lifelong learningは一般的に「生涯学習」と訳される
ものの，ここでは「学び続けるための」という性質を強調したいため，そのように訳してある． 
(12)  Transfer．新しい状況に，過去の学びをつなげ，応用していくこと． 
(13)  原文は co-curriculum．Extra-curriculum との違いは，co-curriculum はその接頭詞が表わす通り，正課と共にあ
る，というニュアンス．日本語での「課外」よりも，「正課」を補完しているニュアンスである． 
(14)  “…four skills are key to the future success of graduates whatever they intend to do in later life. These 
four are: communication skills; numeracy; the use of information technology; learning how to learn.” (NCIHE 
1997: Para 9.17-18)  



















姿勢が，WAVOC の教育戦略であり，ふりかえりはその中核となっている．理念や活動についての詳細は WAVOC の
HP で閲覧可能．http://www.waseda.jp/wavoc/． 
(21) 「WAVOC Channel：一歩踏み出す，ぐっと広がる」http://www.waseda.jp/wavoc/wavoc_channel/index.html 
  WAVOCでは，今後も継続的にふりかえり手法のノウハウをウェブサイトにまとめていく予定である． 
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